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「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
來
源
と
定
型
へ
の
の
り
を
探
る
試
み
も
、
別
稿
を
も
せ
る
と
、
こ
れ
で
四
本
目
と
な
っ
た
（
１
）。
こ
の
あ
た
り
で
、
一
切
り
と
し
た
い
が
、
先
ず
そ
の
に
、
回
積
み
殘
し
た
こ
と
を
整
理
し
て
お
く
。
＊
＊
◎
稿
（
中
）

稿
後
に
見
出
し
た
、
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
關
	の
話
（
一
）
女
の

を
し
た
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
に
關
す
る
江
民
話
に
つ
い
て
稿
（
27）
に
示
し
た
り
、
こ
の
話
は
、
江
期
に
日
本
橋
本
町
四
丁
目
を
流
れ
て
い
た
龍
閑
川
り
ゆ
う
か
ん
が
わ
に （
２
）か
か
る
地
橋
で
の
話
と
し
て
語
り
出
さ
れ
る
。
こ
の
界
隈
は
そ
の
昔
刑
場
が
あ
り
、
そ
の
後
、
が
建
ち
竝
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
も
、
祭
り
の
御
輿
や
山
車
す
ら
け
て
る
よ
う
な
土
地
で
あ
っ
た
。
あ
る
夕
れ
時
、
一
人
の
町
人
風
の
男
が
地
橋
の
側
を
り
か
か
る
と
、
橋
の
手
の
榎
の
木
の
に
、
娘
が
し
ゃ
が
ん
で
い
る
。
泣
い
て
い
る
ら
し
い
、
そ
の
後
ろ

に
、
男
が
聲
を
か
け
る
。
彼
は
娘
の
顏
を
の
ぞ
き
む
よ
う
に
し
た
。
そ
の
時
だ
っ
た
。
そ
の
娘
は
不
意
に
顏
を
上
げ
て
、
男
の
方
を
見
た
。
見
る
と
そ
の
娘
の
顏
は
、
目
も
な
け
れ
ば
口
も
な
い
。
も
な
け
れ
ば
眉
毛
一
本
な
い
、
つ
る
つ
る
て
ん
で
あ
る
。
男
は
び
っ
く
り
し
た
。
そ
し
て
中
で
走
り
出
し
た
。
「
ノ
ッ
ペ
ラ
ボ
ウ
だ
…
…
ノ
ッ
ペ
ラ
ボ
ウ
だ
…
…
」
彼
は
無
我
中
で
北
乘
物
町
の
知
人
の
家
へ
飛
び
ん
だ
。
し
か
し
彼
は
、
そ
の
日
か
ら
病
の
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
考
（
下
）
中
國
古
典
文
學
の
點
か
ら

子
和
男
床
に
つ
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
久
保
田
明
治
『
江
民
話
物
語
』〔
雄
山
閣
、
一
九
七
二
年
〕）
（
３
）。
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
、
小
泉
八
雲
が
「
M
U
J
IN
A
―
狢
」
を
書
く
に
あ
た
っ
て
參
照
し
た
扶
桑
堂
『
百
物
語
』
第
三
十
三
席
の
物
語
と
見
事
な
ほ
ど
一
す
る
の
だ
が
、
『
江
民
話
物
語
』
收
の
話
が
何
時
、
何
處
で
集
さ
れ
た
の
か
、
或
い
は
據
り
と
し
た
料
が
何
で
あ
る
か
な
ど
が
く
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
さ
ら
に
、
①
龍
閑
川
が
流
れ
て
い
た
の
は
、
日
本
橋
本
町
で
は
な
く
、
日
本
橋
本
石
町
付
	（
更
に
詳
し
く
言
え
ば
、
そ
の

名
の
示
す
り
、
日
本
橋
本
銀
町
付
	）
で
あ
る
こ
と
。
②
（
田
）
北
乘
物
町
と
言
う
地
名
は
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
な
っ
て
つ
け
ら
れ
た
名
稱
で
あ
る
こ
と
（
４
）。
な
ど
、
地
理
、
時
代

仄
の
合
わ
な
い
部
分
も
あ
り
、
こ
の
話
が
果
た
し
て

の
言
う
よ
う
に
、「
江
民
話
」
と
め
ら
れ
る
の
か
。
ま
た
、
假
に
江
期
の
話
に
源
を
持
つ
と
し
て
も
、
ど
の
度
ま
で
時
代
を
遡
る
こ
と
の
で
き
る
話
で
あ
る
の
か
も
問
題
と
な
る
。
た
だ
、
こ
の
話
の
パ
タ
ー
ン
が
扶
桑
堂
『
百
物
語
』
だ
け
で
な
く
、
後
で
觸
れ
る
岡
本
綺
堂
「
父
の
怪
談
」
と
も
極
め
て
良
く
似
た
容
を
持
つ
こ
と
な
ど
か
ら
推
せ
ば
、
こ
の
話
も
ま
た
、
遲
く
と
も
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
形
が
出
來
上
が
っ
た
「
女
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
の
話
の
系
譜
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
は

い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
（
二
）
女
性
の
を
し
た
眉
目
口
を
缺
く
妖
怪
の
先
蹤
迂
闊
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
の
中

稿
後
、
南
宋
・
劉

叔
『


』
に
、
女
性
の
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
に
關
す
る
記
が
あ
る
こ
と
に
氣
が
つ
い
た
（
５
）。
こ
の
話
は
、
山
西
太
原
の
湛
お
ん
た
ん
と
言
う
人
の
と
こ
ろ
で
使
っ
て
い
る
下
女
が
、
一
人
の
老
女
が
自
分
に
向
か
っ
て
 
を
流
し
て
い
る
の
を
の
ぞ
き
!ん
だ
と
こ
ろ
、
そ
の
顏
に
は
目
耳
口
が
な
か
っ
た
（
原
文
で
は
、
孔
竅
こ
う
き
よ
う
無
し
〔
無
孔
竅
〕
）。
こ
の
報
"を
聞
い
た
湛
が
刀
で
斬
り
か
か
る
と
、
紫
色
の
虹
よ
う
な
形
に
變
わ
っ
て
#
え
た
と
言
う
（
卷
一
第
三
話
）
（
６
）。
こ
の
話
が
、
直
接
日
本
の
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
と
關
す
る
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
が
（
７
）、
本
稿
中
で
引
用
し
た
、
$・
和
邦
額
『
夜
譚
隨
%』
に
代
表
さ
れ
る
明
・
$の
小
&に
見
出
さ
れ
た
の
女
性
の

を
し
た
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
の
古
形
で
あ
る
と
見
て
、
ほ
ぼ

い
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
考
（
'子
）
199
七
本
題
に
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
眉
目
口
（
或
い
は
そ
の
一
部
）
を
缺
い
た
け
物
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
は
、
中
國
に
來
源
を
求
め
う
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
今
日
私
た
ち
が
知
る
形
に
な
る
ま
で
の

も
、
こ
れ
ま
で
の
小
論
か
ら
も
ほ
の
見
え
て
來
た
よ
う
に
思
う
。
本
稿
で
は
、
更
に
こ
の
け
物
像
の
形
に
關
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
幾
つ
か
の
素
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
＊
＊
こ
の
け
物
の
怖
さ
の
第
一
は
、
	に
牧
野
陽
子
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
そ
こ
に
當
然
あ
る
べ
き
目
や
や
口
、
人

と
し
て
の
顏
が
無
い
こ
と
を
發
見
し
た
お
の
の
き
」
に
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ


い
あ
る
ま
い
（
８
）。
私
た
ち
が
今
日
知
る
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
の
話
は
、
こ
れ
を
言
わ
ば
怖
の
「
根
」
と
し
て
語
り
繼
が
れ
、
今
の
形
へ
と
ち
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
來
た
も
の
の
他
に
、
な
お
幾
つ
か
の
重
な
素
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
修
善
寺
物
語
』
や
『
七
捕
物
帖
』
の
作
と
し
て
良
く
知
ら
れ
る
岡
本
綺
堂
（
一
八
七
二
―
一
九
三
九
）
は
、
外
の
數
多
く
の
怪
譚
を
紹
介
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
に
つ
い
て
も
發
言
し
て
お
り
、
そ
の
指
摘
は
、
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
像
形

の
、
さ
ら
な
る
素
を
考
え
る
手
が
か
り
を
示
す
。
そ
れ
は
、
「
父
の
怪
談
」
と
名
づ
け
た
、
彼
の
父
親
の
實
見
談
と
し
て
綴
ら
れ
た
話
で
あ
る
（
９
）。
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
七
の
夜
の
四
つ
頃
（
午
後
十
時
）、
高
輪
（
現
在
の
東
京


高
輪
）
を
い
て
い
た
彼
の
父
親
が
、
手
に
小
さ
な
盆
提
燈
を
持
っ
た
幼
女
を
負
ぶ
っ
た
女
に
出
會
う
。
初
め
は
何
も
氣
づ
か
な
か
っ
た
が
、
す
れ
い
ざ
ま
に
見
た
そ
の
顏
は
、
「
眼
も
も
な
い
、
俗
に
い
う
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
で
あ
っ
た
。
」
と
い
う
。
そ
こ
で
、
父
親
は
刀
に
手
を
か
け
た
が
、
「
廣
い
世

に
は
何
か
の
病
氣
か
又
は
大
火
傷
お
お
や
け
どの
よ
う
な
こ
と
で
、
眼
も
も
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
不
思
議
な
顏
に
な
っ
た
も
の
が
無
い
と
は
限
ら
な
い
。
迂
闊
な
こ
と
を
し
て
は
飛
ん
だ


い
に
な
る
。
」
と
思
い
と
ど
ま
る
。
そ
の
後
、
同
時
刻
に
別
の
で
も
こ
の
「
女
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
の
目
談
が
あ
っ
た
（
目


は
、
「
蕎
麥
屋
の
出
持
」
で
あ
り
、
彼
は
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
を
見
て
氣
し
て
し
ま
っ
た
）。

、
品
川
の
に
母
子
の
水
死
體
が
あ
が
っ
た
が
、
幼
女
の
手
に
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
七
集
200
は
昨
夜
見
た
の
と
同
じ
小
さ
な
盆
提
燈
が
握
ら
れ
て
い
た
と
言
う
。
た
だ
、
そ
の
親
子
の
顏
は
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
話
を
父
か
ら
聞
い
た
岡
本
綺
堂
は
、
い
わ
ゆ
る
「
死
相
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
今
や
死
に
ゆ
く
女
の
顏
に
何
か
の
不
思
議
が
あ
ら
わ
れ
て
い
た
の
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
も
確
か
に
は
ら
な
い
。
と
す
る
。
こ
の
話
の
語
り
手
で
あ
る
綺
堂
の
父
親
の
名
は
純 きよ
しと
言
い
、
溪
と
號
し
た
。
佐

の
川
御
家
人
か
ら
、
維
新
後
は
國
公
使
の
書
記
に
轉
じ
た
人
物
で
あ
る
。
な
か
な
か
の
	人
で
、

居
論
、
開

小
、
邦
樂
な
ど
幅
廣
い
趣
味
に
關
す
る
本
を
出
版
し
、
そ
の
一
方
で
、
學
の
素
が
深
く
、
と
り
わ
け
詩
に
秀
で
、
務
の
余
暇
に
は

の
子
供
た
ち
を
集
め
て
學
塾
を
開
い
て
い
た
と
い
う
（
）。
こ
う
し
た
語
り
手
の
經
を
考
え
る
と
、
或
い
は
、
『
夜
譚
隨
』
や
『


堂
筆
記
』、『
子
不
語
』
な
ど
の
代
小
、
遡
っ
て
は

代
傳
奇
、
六
志
怪
の
に
目
を
	し
た
上
で
の
創
作
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
假
に
、
こ
れ
が
父
親
の
「
實
體
驗
」
に
基
づ
く
話
と
し
た
場
合
、
同
じ
頃
に
、
彼
が
見
た
の
と
そ
っ
く
り
の
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
を
目

し
た
と
い
う
蕎
麥
屋
の
出
持
ち
の
「
證
言
」
は
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
彼
ら
が
見
た
「
も
の
」
が
何
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
イ
メ
ー
ジ
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
 立
し
得
な
い
話
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
話
の
!臺
と
な
っ
た
文
久
年
"に
は
、
#に
目
$口
の
な
い
「
女
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
イ
メ
ー
ジ
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
さ
ら
に
、
扶
桑
堂
『
百
物
語
』
、
『
江
%民
話
物
語
』
、
そ
し
て
「
父
の
怪
談
」
は
、
「
女
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
に
出
く
わ
し
た
と
い
う
點
が
共
	し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
①
そ
れ
に
出
會
っ
た
の
が
、
水
邊
と
い
う
「
場 トポ
ス」
で
あ
っ
た
こ
と
（
&）。
②
綺
堂
の
父
親
は
兎
も
角
と
し
て
、
彼
と
同
じ
頃
に
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
を
目
し
た
と
言
う
蕎
麥
屋
の
出
持
ち
が
、
他
の
二
話
の
目

'同
樣
、
(章
狼
狽
し
た
こ
と
。
な
ど
で
も
共
	し
、
こ
れ
ら
の
話
が
同
じ
根
を
持
つ
可
能
性
の
高
さ
を
示
す
。
た
だ
、
「
父
の
怪
談
」
の
場
合
、
他
の
二
話
と
比
べ
る
と
、
目
$口
の
な
い
女
が
子
供
を
)れ
て
い
る
點
や
、
そ
の
*を
見
た
綺
堂
の
父
親
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
考
（
+子
）
201
が
、
一
度
は
刀
の
柄
に
手
を
か
け
つ
つ
も
、
そ
れ
を
理
性
に
よ
り
押
し
と
ど
め
、
「
大
火
傷
を
負
っ
た
人
で
は
な
い
の
か
」
と
そ
の
の
よ
っ
て
來
た
る
と
こ
ろ
を
冷
靜
に
分
析
し
て
い
る
點
や
、
日
、
水
死
體
で
見
つ
か
っ
た
の
が
、
昨
夜
出
會
っ
た
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
と
見
え
た
母
子
と
極
め
て
似
て
い
た
と
し
て
い
る
點
、
更
に
最

に
は
、
そ
れ
が
何
で
あ
っ
た
の
か
が
分
か
ら
な
か
っ
た
と
話
を
結
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
な
っ
て
お
り
、
こ
の
話
の
方
が
、
他
の
二
話
よ
り
も
う
一
捻
り
し
た
趣
が
あ
る
。
八
さ
て
、
「
父
の
怪
談
」
で
見
ら
れ
た
他
の
二
話
と
な
る
素
の
う
ち
、
綺
堂
の
父
親
が
、
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
と
見
え
た
女
性
を
「
火
傷
し
た
人
」
或
い
は
「
水
死
」
で
は
な
い
か
と
考
え
た
點
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
先
ず
、
「
火
傷
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
高
原
	理
「
怪
談
實
話
…

載
⑦
記
憶
／
變
」
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
戰
、
江
川
亂
と
人
氣
を
二
分
し
た
甲
賀
三
の
『
蝦
蟇
屋
の
人
』
と
言
う
探
偵
小
の
中
に
、
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
の
怪
人
が
登
場
し
、
そ
の
正
體
が
大
火
傷
を
負
っ
て
目
の
見
分
け
の
つ
か
な
く
な
っ
た
人
で
あ
っ
た
と
し
、
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
の
素
と
し
て
、
身
體
の
變
し
た
人
を
も
加
え
る
べ
き
か
と
指
摘
す
る
（
）。
に
同
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
何
ら
か
の
障
を
持
っ
た
人
を
け
物
い
す
る
の
は
、
現
代
人
の
感
覺
か
ら
す
れ
ば
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
人
を
「
見
せ
物
」
に
し
た
時
代
が
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
ほ
ん
の
少
し
ま
で
嚴
然
と
あ
っ
た
こ
と
を
想
す
れ
ば
、
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
の
素
の
一
つ
と
し
て
、
火
傷
を
負
っ
た
人
や
何
ら
か
の
障
を
持
っ
た
人
を
加
え
ざ
る
を
得
ま
い
。
に
、
水
死
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
奇
し
く
も
岡
本
綺
堂
の
紹
介
し
た
中
國
小
に
の
下
り
が
あ
る
。
張
鴻
業
ち
よ
う
こ
う
ぎ
よ
うと
い
う
人
が
秦
淮
へ
行
っ
て
、
潘 は
んな
に
が
し
の
家
に
寄
寓
し
て
い
た
。
そ
の

へ
やは
河
に
面
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
あ
る

の
夜
に
、
張
が
き
て
厠
へ
ゆ
く
と
、
夜
は
三
更
を
ぎ
て
、
世

に
人
の
聲
は
え
て
い
た
が
、
は
大
き
く
明
る
い
の
で
、
張
は
 
干
に
よ
っ
て
暫
く
そ
の
光
を
仰
い
で
い
る
と
、
た
ち
ま
ち
水
中
に
聲
あ
っ
て
、
ひ
と
り
の
人
の
あ
た
ま
が
水
の
上
に
!か
み
出
た
。
「
こ
の
夜
ふ
け
に
泳
ぐ
奴
が
あ
る
の
か
し
ら
」
不
審
に
思
い
な
が
ら
、
あ
か
り
に
"か
し
み
る
と
、
#い
か
ら
だ
の
が
水
中
に
立
っ
て
い
た
。
顏
は
眼
も
も
無
い
の
$っ
$ぺ
$ら
$ぼ
$
う
$で
、
頸
も
動
か
な
い
。
さ
な
が
ら
木
偶
で
くの
坊
の
よ
う
な
も
の
で
あ
中
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る
（『
中
國
怪
談
集
（
）』）
こ
の
話
は
、
・
袁
枚
『
子
不
語
』
卷
二
に
見
え
る
、
「
水
鬼
箒
」
（
水
鬼
す
い
き
の
箒 ほ
う
き）
と
名
づ
け
ら
れ
た
一
で
あ
る
。
水
鬼
と
は
、
水
死
の
幽
靈
。
身
代
わ
り
が
無
い
と
、
自
身
が
佛
で
き
な
い
た
め
、
人
を
水
中
に
引
き
む
と
さ
れ
る
（
）。
「
父
の
怪
談
」
で
は
、「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
を
見
た
	日
に
品
川
沖
に
あ
が
っ
た
母
子
の

體
は
普
の
人
同
樣
で
あ
っ
た
と
す
る
が
、
溺
死
し
て
時
が
經
っ
た

體
の
顏
貌
は
、
々
に
し
て
水
に
ふ
や
け
て
膨
れ
あ
が
り
、
目
口
の
別
が
あ
や
ふ
や
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
水
と
呼
ば
れ
た
江
に
は
、
今
日
我
々
が
想
像
す
る
以
上
に
「
土
左
衞
門
」
を
見
る
機
會
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
る
（
）。
そ
の
多
く
は
、
身
投
げ
、
す
な
わ
ち
投
身
自
で
あ
る
。
歌
伎
の
心
中
物
、
語
の

に
も
、
身
投
げ
を
っ
た
話
が
實
に
數
多
く
見
出
せ
る
の
も
、
そ
う
し
た
背
景
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
（
）。
『
子
不
語
』
載
の
「
水
鬼
箒
」
の
話
が
、
江
人
に
實
際
ど
の

度
知
れ
渡
っ
て
い
た
か
は
、
更
な
る
檢
證
が
必
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
小
集
が
、
當
時
の
知
識
人
に
多
く
讀
ま
れ
て
い
た
こ
と
（
）
か
ら
推
せ
ば
、
こ
の
話
が
、
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
の
イ
メ
ー
ジ
形
に
少
な
か
ら
ず
關
わ
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
は
、
あ
な
が
ち
外
れ
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
し
、
こ
の
推
測
が
外
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
右
記
し
た
よ
う
に
、
溺
死
を
見
る
機
會
を
數
多
く
持
っ
た
江
～
明
治
期
の
人
々
の
思
い
く
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
像
に
、
膨
れ
あ
が
っ
て
目
口
の
定
か
な
ら
ぬ
溺
死
の
 が
與
っ
た
可
能
性
は
十
分
あ
り
得
よ
う
（
!）。
九
「
父
の
怪
談
」
で
、
更
に
"目
す
べ
き
な
の
は
、
父
親
の
話
に
#い
で
、
綺
堂
自
身
が
示
し
た
見
解
で
あ
る
。
言
$と
し
て
は
多
く
の
人
が
知
る
「
死
相
」
で
あ
る
が
、
さ
て
、
實
際
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
樣
々
に
言
わ
れ
る
も
の
の
詰
ま
る
と
こ
ろ
定
か
で
は
な
い
。
だ
が
、
「
今
や
死
に
ゆ
く
」
人
の
顏
の
目
口
―
或
い
は
そ
の
一
部
が
%え
て
い
た
、
乃
至
は
そ
の
形
が
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
と
し
た
の
は
、
綺
堂
の
單
な
る
思
い
つ
き
で
は
な
い
。
＊
＊
扶
桑
堂
『
百
物
語
』
の
も
と
と
な
っ
た
、
淺
&の
料
亭
・
奧
山
閣
で
催
さ
れ
た
百
物
語
の
會
（
'）で
も
中
心
な
役
(を
は
た
し
た
三
)亭
圓
*（
一
八
三
九
―
一
九
〇
〇
）
は
、
『
眞
景
累
ヶ
淵
』
、
『
怪
談
牡
丹
燈
籠
』
な
ど
の
作
と
し
て
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
、
幽
靈
畫
の
コ
レ
ク
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
考
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タ
ー
と
し
て
も
名
で
あ
り
、
そ
の

・
臺
東
谷
中
の
生
庵
で
は
年
八
十
一
日
の
圓
	忌
を
中
心
と
し
た

一
ヶ

、
「
三

亭
圓
	コ
レ
ク
シ
ョ
ン
幽
靈
畫
展
」
と
銘
打
ち
、
一
般
に
も
公
開
さ
れ
て
い
る
（
）。
現
在
、
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、
『
生
庵
・
三
亭
圓
	コ
レ
ク
シ
ョ
ン
幽
靈
名
畫
集
』
（
）が
公
刊
さ
れ
て
お
り
、
圓
	

の
幽
靈
畫
五
十
點
を
余
す
と
こ
ろ
無
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
作
の
範
圍
は
、
圓
山
應
（
一
七
三
三
―
九
五
）
か
ら
圓
	と
同
時
代
人
ま
で
で
あ
り
、
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
の
話
が
、
現
在
私
た
ち
の
知
る
も
の
へ
と
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
時
代
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
。
そ
の
幽
靈
畫
を
見
る
と
、
應

く
と
こ
ろ
の
美
し
い
女
性
の
幽
靈
に
せ
よ
、
伊

雨
（
一
八
八
二
―
一
九
六
一
）
の
く
鬼
女
を
思
わ
せ
る
「
怪
談

榎
木
圖
」
に
せ
よ
、
そ
の
顏
か
た
ち
は
は
っ
き
り
と

か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
袖
で
顏
を
隱
し
た
幽
靈
―
池
田
綾
岡
（
一
八
一
七
―
一
八
八
七
）「
皿
屋
」
、
渡
邊
省
亭
せ
い
て
い
（
一
八
五
一
―
一
九
一
八
）「
幽
女
圖
」
な
ど
―
が
あ
る
ほ
か
、
目
口
は
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
顏
形
も
淡
々
と
し
て
、
ぼ
う
っ
と
霞
ん
だ
よ
う
に
か
れ
た
繪
も
ま
た
少
な
く
な
い
。
そ
う
し
た
顏
か
た
ち
を
ぼ
ん
や
り
と
く
幽
靈
畫
の
中
で
、
特
に

目
さ
れ
る
の
が
、「
血
み
ど
ろ
繪
」
で
知
ら
れ
る
岡
年
（
一
八
三
九
―
九
二
）
作
の
「
宿
場
女
圖
」
で
あ
ろ
う
（
圖
１
）。
こ
の
繪
は
、
年
、
第
に

 を
病
ん
で
い
っ
た
年
が
幻
!し
た
幽
靈
で
あ
る
と
の
"
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
實
際
に
は
東
#
$
澤
宿
に
宿
泊
し
た
際
に
見
か
け
た
、
病
み
衰
え
た
年
%の
女
を
い
た
も
の
と
傳
え
ら
れ
て
い
る （
&）。
淡
'で
か
れ
た
肉
筆
畫
で
あ
る
た
め
見
(い
が
、
階
段
を
登
り
か
け
た
と
こ
ろ
を
、
誰
か
に
呼
び
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
振
り
)る
そ
の
*は
骨
と
皮
ば
か
り
の
や
せ
衰
え
た
も
の
。
指
先
が
幽
靈
さ
な
が
ら
、
力
な
く
伸
び
て
い
る
。
脂
っ
氣
の
な
い
髮
の
毛
だ
け
が
不
似
合
い
な
ほ
ど
、
ふ
さ
ふ
さ
と
し
て
い
る
だ
け
に
凄
慘
さ
が
%し
て
い
る
。こ
の
宿
場
女
の
*は
、
右
の
傳
承
+り
な
ら
、
少
な
く
と
も
い
た
段
階
で
は
「
生
き
た
女
」
の
繪
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
の
だ
が
、
幽
靈
畫
に
加
え
ら
れ
る
に
相
應
し
く
、
年
が
幽
靈
を
幻
!し
た
云
々
と
取
り
沙
汰
さ
れ
て
も
不
思
議
で
な
い
ほ
ど
凄
慘
極
ま
る
*と
言
っ
て
良
い
。
そ
こ
に
は
、
女
の
目
口
は
確
か
に
か
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
お
よ
そ
生
氣
と
い
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
ず
、
明
ら
か
に
常
人
の
そ
れ
で
は
な
い
。
年
の
,い
―
或
い
は
、
病
ん
だ
―
感
性
が
こ
の
宿
場
女
の
「
死
相
」
な
る
も
の
を
讀
み
取
り
、
繪
筆
を
走
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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今
日
も
々
と
語
り
傳
え
ら
れ
る
幽
靈
の
目
談
で
も
、
形
や
顏
形
が
生
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と
す
る
話
が
あ
る
一
方
で
、
顏
形
が
定
か
で
な
い
ば
か
り
か
、
も
ま
た
ぼ
う
っ
と
し
た
光
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
話
も
良
く
耳
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
想
し
た
い
の
が
、
幼
い
日
に
小
泉
八
雲
が
目
し
、「
狢
―
M
U
J
IN
A
」
創
作
の
因
―
乃
至
は
ト
ラ
ウ
マ
―
と
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
、
カ
ズ
ン
・
ジ
ェ
ー
ン
の
顏
な
し
の
で
あ
る
（
）。
そ
の
を
見
た
後
、
カ
ズ
ン
・
ジ
ェ
ー
ン
は
惡
性
の
風
	で
こ
の
世
を
去
っ
た
と
い
う
。
筆

は
、
こ
の
あ
ま
り
に
良
く
似
た
こ
れ
ら
の
話
を
「
實
話
」
と

べ
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。
た
だ
、
自
身
の
狹
い
經
驗
に
照
ら
し
て
み
て
も
、
ま
さ
に
死
に
ゆ
く
人
を
見
た
人
々
の
共
の
印
象
は
、
生
命
感
の
失
乃
至
は
減
衰
、
そ
し
て
生
き
た
人
と
し
て
の
存
在
感
の
希
さ
で
あ
ろ
う
（
）。
こ
れ
を
子
供
と
し
て
直
感
に
感
じ
取
っ
た
の
が
八
雲
で
あ
り
、

の
病
ん
だ
年
で
あ
っ
た
と
見
る
の
は
穿
ち
す
ぎ
か
。
た
だ
、
そ
こ
ま
で
言
わ
ぬ
ま
で
も
、
幽
靈
や
ま
さ
に
死
に
ゆ
く
人
を
く
技
法
と
し
て
、
そ
の
顏
貌
や
表
を
明
確
に
か
な
い
―
場
合
に
よ
っ
て
は
、
顏
貌
や
形
そ
の
も
の
す
ら
か
な
い
―
と
言
う
言
わ
ば
「
束
」
が
繪
畫
の
世
界
で
確
立
し
て
い
た
事
だ
け
は
確
か
に
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。
十
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
と
關
す
る
死

の
イ
メ
ー
ジ
と
言
え
ば
、『
太
廣
記
』
に
見
え
る
の
話
で
あ
ろ
う
。
郡
（
現
在
の
江
蘇
省
）
出
身
の
陸
余
慶
り
く
よ
け
い
が （
）
い
頃
、
の
あ
る
夜
、
徐 じ
よ
、
亳 は
く
（
共
に
今
日
の
安
徽
省
の
地
名
）
の
あ
た
り
を
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
從

は
 物
を
持
ち
、
先
に
行
き
、
余
慶
は
ゆ
っ
く
り
と
馬
で
出
か
け
た
。
ひ
ど
く
!か
っ
た
。
お
り
し
も
"靈
た
ち
が
焚
き
火
を
圍
ん
で
坐
っ
て
い
た
。
余
慶
は
彼
ら
を
人
と
思
い
#み
、
$い
で
馬
か
ら
下
り
、
火
に
あ
た
っ
た
。
火
は
激
し
く
燃
え
さ
か
っ
て
い
る
の
に
、
少
し
も
%か
く
な
い
。
余
慶
は
、
火
は
な
ぜ
冷
た
い
の
か
と
&ね
る
と
、
み
な
う
つ
む
い
て
笑
う
ば
か
り
で
、
答
え
な
い
。
余
慶
が
振
り
'っ
て
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
考
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（
圖
１
）『
年
妖
怪
百
景
』
よ
り
。
見
る
と
、
靈
た
ち
は
み
な
「
面
衣
」
を
つ
け
て
い
た
。
余
慶
は

い
て
馬
に
鞭
打
っ
て
、
げ
た
が
、
無
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
付
の
人
が
余
慶
に
い
う
に
は
、
こ
こ
で
は
靈
が
崇
り
を
な
し
、
會
っ
た
も
の
は
多
く
は
死
ぬ
が
、
貴
君
は
き
れ
な
か
っ
た
の
で
、
き
っ
と
ご
加
が
あ
る
で
し
ょ
う
、
と
。
確
か
に
余
慶
は
富
貴
と
な
っ
た
（『
太
廣
記
』
卷
三
二
八
。
出
	・
韓


か
ん
え
ん『
御
史
臺
記
』）
（
）。
面
衣
（
圖
２
參
照
）
は
「
掩 え
ん
」
、
「
布
巾
ふ
き
ん
」
、
「
幎
目
べ
き
も
く
」
と
も
言
う
。
澤
田
瑞
穗
『
修
訂
鬼
趣
談
義
』
（
）で
は
、
こ
れ
を
行
用
の
ベ
ー
ル
と
明
す
る
が
、
死
の
顏
を
掩
う
布
と
し
て
夙
に
『
儀
禮
』
（
卷
三
十
五
「
士
喪
禮
」
第
十
二
）
に
も
「
幎
目
」
と
見
え
、
そ
の
に
「
幎
目
、
面
也
。
」
と
あ
る
こ
と
。
更
に
は
、
こ
の
物
語
で
、
當
初
、
焚
き
火
に
當
た
っ
て
い
る
も
の
た
ち
を
生
き
た
人
と
見
っ
た
余
慶
が
、
そ
れ
ら
が
「
鬼
」
す
な
わ
ち
幽
靈
で
あ
る
と
識
し
た
の
も
、
そ
こ
に
居
合
わ
せ
た
も
の
た
ち
が
皆
、
死
が
顏
に
け
る
「
面
衣
」
を
け
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
面
衣
は
單
な
る
ベ
ー
ル
で
は
な
く
、
死
を
象
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
こ
で
、
そ
れ
に
氣
づ
い
た
余
慶
は
い
怖
を
覺
え
、
馬
に
む
ち
打
っ
て
そ
の
場
か
ら
げ
去
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
思
い
は
、
當
時
の
人
々
に
共
有
さ
れ
る
物
で
な
か
っ
た
な
ら
、
こ
の
話
の
怖
さ
の
ポ
イ
ン
ト
は
く
、
ず
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
目
口
を
缺
い
た
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
の
怖
さ
の
い
源
に
、
或
い
は
死
を
象
す
る
、
こ
の
面
衣
の
イ
メ
ー
ジ
も
與
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
勿
論
、
當
然
、
あ
る
べ
き
に
そ
れ
が
な
い
と
言
う
だ
け
で
も
、
十
分
に
人
を
か
せ
る
に
足
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
死
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
怖
感
は
倍
、
い
や
、
數
倍
す
る
筈
で
あ
る
。
火
傷
を
負
っ
て
目
口
の
別
が
定
か
で
な
く
な
っ
た
人
の
イ
メ
ー
ジ
、
水
死
し
て
顏
が
む
く
ん
で
目
口
が
定
か
で
な
く
な
っ
た
人
の
イ
メ
ー
ジ
と
共
に
、
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
の
イ
メ
ー
ジ
形
に
、
死
の
イ
メ
ー
ジ
が
少
な
か
ら
ず
關
わ
っ
た
と
考
え
て
お
く
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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結
語
以
上
、
「
の
っ
ぺ
ら
ぽ
う
」
の
話
の
來
源
と
、
そ
の
定
型
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
幾
つ
か
の
素
に
つ
い
て
檢
討
し
て
き
た
が
、
實
に
樣
々
な
素
が
―
更
に
は
、
そ
の
「
正
體
」
ま
で
が
―
付
け
加
わ
り
な
が
ら
、
今
日
私
た
ち
が
知
る
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
の
形
へ
と
ち
い
て
い
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
た
と
思
う
。
そ
の
時
期
は
、
世
末
か
ら
、
代
初
頭
。
こ
れ
は
他
の
多
く
の
「
け
物
」
た
ち
が
、
今
日
私
た
ち
が
知
る
形
へ
と
ち
い
て
い
っ
た
時
期
と
ほ
ぼ
重
な
る
。
高
田
衞
「
幽
靈
の
〈
像 イメ
ー
ジ〉
の
變

（
）」
で
は
、
本
來
	の
見
え
ぬ
は
ず
の
幽
靈
の
顏
貌
表
現
の

型
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
言
し
、
①
幽
靈
像
の
形
が
定
ま
っ
た
時
期
は
十
九
世
紀
、
つ
ま
り
、
世
末
期
か
ら
末
明
治
期
で
あ
る
。
②
世
期
の
十
七
、
十
八
、
十
九
世
紀
は
合
理
義
な
思
想
、
價
値
、
斷
力
が

に
發
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
③
そ
の
反
動
と
し
て
、
人
々
の
中
の
無
力
感
や
被
感
や
怨
み
、
得
體
の
知
れ
ぬ
怒
り
や
執
念
、
貪
欲
、
犯
罪
な
ど
の
、
闇
の
思
想
や
感
の
肥
大
す
る
一
面
が
あ
っ
た
。
④
そ
う
し
た
感
よ
っ
て
、
界
な
も
の
に
對
す
る
れ
に
發
し
た
幽
靈
の
念
が

さ
れ
、
京
・
大
阪
・
江
の
三
の
町
の

能
や
文
學
、
美
や
市
井
報
に
よ
っ
て
、
獨
自
で
あ
り
な
が
ら

得
力
に
み
ち
た
普

表
現
と
し
て
幽
靈
の
定
型
が
こ
っ
た
。
と
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘
は
、
同
時
に
け
物
（
妖
怪
）
の
イ
メ
ー
ジ
の
定
型
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
 立
時
期
と
そ
の
事
と
を
同
時
に
解
き
明
か
し
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
考
（
!子
）
207
（
圖
２
）
新
疆
ウ
ィ
グ
ル
自
治
"ト
ル
フ
ァ
ン
出
土
#代
の
高
昌
國
こ
う
し
よ
う
こ
く
の
文
物
（
稻
畑
$一
%『
中
國
假
面
の
世
界
―
&と
人
の
交
'樂
』
よ
り
）
（
(）
た
も
の
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
世
以
、
ひ
た
す
ら
「
も
の
」
と
し
て
れ
ら
れ
て
い
た
妖
怪
に
、
名
が
與
え
ら
れ
、
そ
の
や
屬
性
が
々
に
付
け
加
え
ら
れ
、
や
が
て
一
つ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
、
あ
る
も
の
は
、
怖
よ
り
は
む
し
ろ
親
し
み
や
笑
い
の
對
象
と
す
ら
な
り
、
さ
ら
に
は
一
種
の
マ
ス
コ
ッ
ト
と
し
て
定
す
る
も
の
さ
え
現
れ
る
に
至
る
（
）。
そ
し
て
、
怖
の
	軸
は
、
右
の
よ
う
な
事

も
絡
ん
で
、
こ
の
世
に
怨
念
や
執
を
殘
し
て
死
ん
だ
人
が
な
る
と
さ
れ
る
「
幽
靈
」
へ
と
移
行
し
て
い
く
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
動
向
ム
ー
ブ
メ
ン
トの
中
に
あ
っ
て
も
、
け
物
を
面
白
が
り
、
樂
し
み
、
そ
し
て
、
哄
笑
す
る
そ
の
背
後
に
、
一
抹
の
怖
感
が
介
在
し
な
い
で
は
、
か
く
も
多
種
多
樣
な
け
物
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
れ
に
樣
々
な
素
が
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
に
い
な
い
。
こ
れ
ら
け
物
の
イ
メ
ー
ジ
の
源
の
み
な
ら
ず
、
付
加
さ
れ
た
樣
々
な
素
の
重
な

報
源
ニ
ユ
ー
ス
ソ
ー
ス
と
な
っ
た
の
が
、
特
に
世
に
な
っ
て
、
讀
の
裾
野
が
よ
り
大
き
く
廣
が
っ
て
い
っ
た

で
あ
っ
た
の
は
、
ご
く
當
然
の
り
行
き
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
筆
は
日
本
の
妖
怪
の
來
源
や
素
を
て
が
て
、
中
國
由
來
で
あ
る
と
	張
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
そ
の
來
源
に
せ
よ
、
付
加
さ
れ
た
素
に
せ
よ
、
中
國
以
外
の
國
々
や
、
日
本
獨
自
の
も
の
無
く
し
て
は
、
り
立
ち
得
な
い
の
が
日
本
の
妖
怪
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
に
日
本
の
獨
自
性
を
	張
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
徒
に
中
國
の
影
を
無
乃
至
は
等
閑
す
る
と
い
う
の
も
、
物
事
の
一
方
の
み
見
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
筆
が
、
今
後
も
こ
の
方
面
の
問
題
を
繼
續
に
考
え
て
行
き
た
い
と
考
え
る
以
の
一
つ
は
、
ま
さ
に
こ
の
點
に
こ
そ
あ
る
。
【
】
（
１
）
本
稿
の
（
上
）
、
（
中
）
各
は
、
『
中
國
詩
文
論
叢
』
第
二
五
集
、
二
六
集
收
。
別
稿
は
、「『
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
』
考
―
そ
の
『
正
體
』
を
中
心
と
し
て
―
」（『
笠
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
・
光
學
院
大
學
公
開
座
論
集
』
五
六
收
、
笠
書
院
、
二
〇
〇
八
年
七
）
を
指
す
。
（
２
）
始
め
は
田
堀
、
銀 しろ
が
ね
堀 ぼ
り
、
八
丁
堀
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
後
に
江

殿
中
接
待
役
井
上
龍
閑
が
川
と
掘
 の
接
點
に
!ん
で
い
た
、
或
い
は
、
こ
の
堀
を
開
い
た
の
が
、
井
上
龍
閑
だ
っ
た
と
い
う
"
も
あ
る
。
こ
の
川
は
、
元
祿
四
年
（
一
六
九
一
）
頃
に
、
防
火
用
の
明 あ
き地 ち
に
掘
 を
開
鑿
し
た
も
の
。
後
に
は
、
東
田
一
丁
目
の
か
ら
、
北
北
西
に
流
れ
る
水
路
も
開
か
れ
て
田
川
と
も
つ
な
が
っ
て
い
た
。
こ
の
堀
に
西
か
ら
六
番
目
に
掛
か
っ
て
い
た
の
が
、
こ
の
物
語
の
#臺
と
な
っ
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國
詩
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叢
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た
地
橋
で
あ
る
＊
。（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
東
京
千
代
田
の
史
」
な
ど
を
參
照
U
R
L
:h
ttp
:/
/
to
k
y
o
ch
iy
o
d
a
.b
lo
g
.sh
in
o
b
i.jp
/
C
a
teg
o
ry
/
3/
）
＊
こ
れ
ら
の
記
に
つ
い
て
は
、「
尾
張
屋
板
江
切
繪
圖
」（
一
八
四
九
～
一
八
七
〇
年
）
で
確
し
た
（
『
切
繪
圖
・
現
代
圖
で
	く
江
東
京
散
	』、
人
文

、
二
〇
〇
六
年
）。
地
橋
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
は
、
日
本
橋
四
丁
目
か
ら
眞
っ
直
ぐ
行
か
れ
る
橋
で
は
あ
る
。
（
３
）
同
書
第
二
章
「
妖
怪
と
架
空
の
生
物
」
五
「
日
本
橋
本
町
四
丁
目
の
怪
と
下
町
の
話
題
」
收
。
な
お
、
北
乘
物
町
は
、
現
在
の
千
代
田

の
北
東
部
に
位
置
す
る
田
北
乘
物
町
の
こ
と
。
（
４
）
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
千
代
田
の
地
名
」
に
よ
る
。
U
R
L
:h
ttp
:/
/
w
w
w
.k
sk
y
.n
e.jp
/
~h
id
ek
i/
tim
ei/
ch
iy
o
d
a
.h
tm
（
５
）
佐
野
子
『

記
・
幽
明
・

他
』（『
中
國
古
典
小
集
』
２
【
六
Ⅰ
】
、
明
治
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
參
照
。
（
６
）
范
校
勘
『

』（『

・
談
叢
』〔
『
古
小
叢
刊
』、
中
書
局
、
一
九
九
六
年
〕
收
）
。
極
め
て
短
な
の
で
、
參
考
の
た
め
、
原
文
も
げ
て
お
く
。「
太
原
湛
婢
、
見
一
嫗
向
婢
流
涕
、
無
孔
竅
。
婢
駭
怖
、
湛
。
湛
抽
刀
逐
之
、

一
物
、
如
紫
虹
形
、
宛
然
長
舒
、
上
沒
霄
。」
（
７
）
試
み
に
、
大
場
脩
『
江
時
代
に
お
け
る
船
持
渡
書
の
究
』
（
關
西
大
學
東
西
學
 
究
、
一
九
六
七
年
）
を
見
て
も
、
こ
の
話
を
載
せ
る
『

』
を
收
し
た
『
郛
』
は
江
期
に
何
度
か
舶
載
さ
れ
た
記
が
あ
り
、
當
然
、
こ
の
話
も
讀
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
話
に
見
え
る
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
は
、
老
女
の
!で
あ
り
、
そ
れ
が
虹
の
よ
う
な
形
に
變
す
る
と
言
う
設
定
と
"
せ
考
え
た
場
合
、
こ
の
物
語
が
江
期
の
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
譚
」
に
直
接
影
#を
與
え
た
と
は
考
え
$く
、
む
し
ろ
明
・
%小
に
見
え
る
話
の
古
形
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
８
）
そ
れ
は
、
&世
以
'に
は
當
然
あ
る
と
し
て
怪
し
ま
な
か
っ
た
足
を
無
く
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
幽
靈
の
怖
さ
が
倍
(し
た
こ
と
を
思
い
)こ
せ
ば
、
容
易
に
察
し
が
つ
く
こ
と
と
思
う
。
な
お
、
牧
野
氏
の
こ
の
指
摘
は
、「
輪
廻
の
*―
『
む
じ
な
』『
因
果
話
』
分
析
の
試
み
―
」（『
比
較
文
學
究
』
第
四
十
七
號
、
東
大
比
較
文
學
究
會
、
一
九
八
五
年
）
に
詳
し
い
。
こ
の
は
'稿
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
考
〔
中
〕
」
で
引
用
し
、
引
用
+の
意
見
も
べ
て
い
る
の
で
參
照
い
た
だ
き
た
い
。
（
９
）
『
文
藝
別
冊
・
總
特
集
・
岡
本
綺
堂
』（
河
出
書
,新

、
二
〇
〇
四
年
一
-、
初
出
は
、『
新
小
』
一
九
二
四
年
四
-號
〔
春
陽
堂
〕）。
（
10）
岡
本
綺
堂
『
中
國
怪
奇
小
集
』
（
光
文

文
庫
、
一
九
九
四
年
）
の
岡
本
經 き
よ
う一 い
ち（
綺
堂
の
.嗣
子
）
解
を
參
照
。
（
11）
水
邊
は
陰
陽
で
「
陰
氣
」
に
屬
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
橋
、
辻
、
洞
窟
（
ト
ン
ネ
ル
）
な
ど
と
共
に
、
界
と
こ
ち
ら
側
の
世
界
と
を
繋
ぐ
「
境
界
」
と
見
な
さ
れ
、
怪
の
)き
る
場
と
し
て
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
こ
こ
で
想
)す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
點
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
』
考
―
そ
の
『
正
體
』
を
中
心
と
し
て
―
」（
本
稿
/１
參
照
）
で
觸
れ
て
い
る
。
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
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（
12）
『
幽
』
V
o
l
7
（
メ
デ
ィ
ア
・
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
、
二
〇
〇
七
年
七
）
收
。
（
13）
光
文
文
庫
、
一
九
九
四
年
。
原
題
は
、『
支
怪
奇
小
集
』（
サ
イ
レ
ン
刊
、
一
九
二
七
年
）。
（
14）
こ
の
あ
た
り
は
、
我
が
國
の
死
イ
メ
ー
ジ
形
に
深
く
關
わ
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
縊 い
鬼 き
す
な
わ
ち
、
首
つ
り
幽
靈
と
同
じ
性
質
を
與
え
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、『
子
不
語
』
原
文
の
當
該
箇
を
見
る
と
、「
眉
目
無
有
」
つ
ま
り
、
眉
や
目
が
な
か
っ
た
と
あ
る
が
、
	や
口
に
つ
い
て
言

さ
れ
て
い
な
い
。
或
い
は
綺
堂
の
意
譯
に
ぎ
た
か
。
（
15）
土
左
衞
門
と
い
う
名
の
由
來
は
、
享
保
（
一
七
一
六
―
一
七
三
六
）
頃
の
江
の
力
士
、

川
土
左
衞
門
の
身
體
が
肥
大
で
あ
っ
た
の
で
、
世
人
が
溺
死
人
の
膨
れ
あ
が
っ
た
死
體
を
土
左
衞
門
の
よ
う
だ
と
戲
れ
た
の
に
る
と
い
う
。
（
16）
氏
家
幹
人
『
大
江
死
體
考
』
（
凡
新
書
、
一
九
九
九
年
）
で
は
、
江
か
ら
明
治
初
年
の
身
投
げ
を
含
む
溺
死
に
つ
い
て
特
に
一
章
を
設
け
、
い
か
に
一
九
世
紀
末
初
頭
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
溺
死

を
日
常
に
見
る
こ
と
が
出
來
た
か
を
き
、
一
例
と
し
て
第
十
一
代
將
軍
・
家
齊
が
濱
離
宮
で
船
び
中
、
繩
で
卷
か
れ
た
男
女
の
水
死
體
が
漂
。
圍
は
大
て
し
て
、
そ
れ
を
家
齊
の
目
に
觸
れ
さ
せ
ま
い
と
、
押
し
流
す
の
に
腐
心
し
て
い
た
が
、
事
を
立
て
て
は
關
係
の
責
任
問
題
と
な
る
と
、
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
た
と
い
う
話
を
『
天
保
雜
記
』
か
ら
紹
介
し
て
い
る
（
第
一
章
「
屍


」
參
照
）。
ま
た
、
明
治
の
繪
師
・
狂
齋
こ
と
河
鍋
曉 き
よ
う
齋 さ
い
（
一
八
三
一
―
一
八
八
九
）
が
九
の
時
に
、
自
宅
の

の
田
川
に
流
れ
い
た
人
の
生
首
を
拾
っ
て
き
て
察
し
て
い
る
の
を
下
女
に
見
つ
け
ら
れ
て
大
騷
ぎ
と
な
っ
た
と
言
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
＊
。
事
柄
は
確
か
に
常
な
ら
ざ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
九
の
子
供
で
も
容
易
に
人
の
生
首
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
、
世
末
期
に
水
に
か
ぶ
死
體
が
多
か
っ
た
か
を
示
す
例
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
＊
多
田
克
巳
「
デ
ー
モ
ン
の
の
畫
家
、
河
鍋
曉
齋
」
（
京
極

・
多
田
克
巳
『
曉
齋
妖
怪
百
景
』（
國
書
刊
行
會
、
一
九
九
八
年
）。
（
17）
こ
の
事
は
、
 稿
（
上
）、（
下
）
の
各
で
も
觸
れ
た
。
（
18）
『
大
江
死
體
考
』
の
指
摘
を
更
に
引
け
ば
、
史
料
を
!べ
る
と
同
じ
自
"
で
も
女
性
は
入
水
、
男
性
は
首
吊
り
を
#擇
す
る
$合
が
高
い
と
し
、
角
筈
つ
の
は
ず村
（
現
在
の
東
京
新
宿
%）
の
名
&文
書
を
一
例
に
'げ
、
首
吊
り
自
"の
事
例
の
男
女
比
は
男
十
六
例
に
對
し
て
、
女
は
わ
ず
か
に
一
例
を
數
え
る
の
み
だ
と
す
る
（
「
江
の
檢
死
官
」
同
書
二
五
～
二
六
頁
）
。
こ
の
邊
も
、
或
い
は
「
女
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
の
定
の
重
(な
(素
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
19）
本
稿
（
上
）
を
參
照
。
（
20）
筆
も
、
二
〇
〇
八
年
八
初
旬
、
炎
)の
中
*生
庵
を
訪
れ
た
が
、
*て
肉
筆
畫
で
あ
り
、
展
示
さ
れ
た
の
が
寺
の
庫
裏
と
言
う
こ
と
も
相
俟
っ
て
、
眞
に
+っ
た
も
の
ば
か
り
で
、
畫
冊
と
は
ま
た
,っ
た
見
方
が
出
來
た
。
（
21）
普

版
（
辻
惟
雄
監
修
、
ぺ
り
か
ん
、
一
九
九
九
年
）
。
な
お
、
最
、
こ
の
本
の
文
庫
本
が
出
た
（
ち
く
ま
學
-文
庫
、
二
〇
〇
八
年
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
七
集
210
八
）。
（
22）
安
村
信
「
生
庵
の
幽
靈
畫
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
圖
版
解
」（『

生
庵
・
三
亭
圓
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
幽
靈
名
畫
集
』
收
載
）
	び
悳 いさ
お俊


『
年
妖
怪
百
景
』（
國
書
刊
行
會
、
二
〇
〇
一
年
）
解

を
參
照
。
因
み
に
、
こ
の
繪
は
、
山
本
笑
『
明
治
世
相
百
話
』
（
昭
和
十
一
年
〔
一
九
三
六
〕
第
一
書
刊
。
今
、
中
公
文
庫
〔
中
央
公
論
、
一
九
八
三
年
〕
に
收
め
ら
れ
、
改
訂
版
も
あ
る
〔
中
央
公
論
新
、
二
〇
〇
五
年
））
に
、「
床
の
に
は
圓
持
參
の
女
幽
靈
の
一
幅
」
と
記
さ
れ
て
い
る
り
だ
と
す
る
と
、
圓
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
中
、
こ
の
繪
が
唯
一
の
年
筆
の
幽
靈
畫
で
あ
る
點
を
考
え
れ
ば
、
明
治
二
五
年
、
淺
奧
山
閣
で
開
催
さ
れ
た
百
物
語
の
會
の
時
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
「
幽
靈
畫
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
（
23）
本
稿
（
中
）
參
照
。
池
田
之
「『
怪
談
』
生
の
原
風
景
―
『
狢
』
と
『
私
の
守
天
使
』
」
（
『
幽
』
V
o
l.
1
、
メ
デ
ィ
ア
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
、
二
〇
〇
四
年
）
で
は
、
「
八
雲
は
こ
の
幼
い
日
の
一
の
怖
體
驗
を
ト
ラ
ウ
マ
と
し
て
一
生
生
き
た
と
思
わ
れ
る
。」
と
指
摘
す
る
。「
狢
」
が
、
こ
れ
の
み
を
き
っ
か
け
と
し
て
出
來
上
が
っ
た
と
い
う
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
女
史
の
指
摘
が
正
鵠
を
射
て
い
な
い
こ
と
は
に
稿
（
中
）
で
も
指
摘
し
た
が
、
こ
の
「
體
驗
」
が
心
の
底
に

く
っ
て
い
た
八
雲
が
扶
桑
堂
『
百
物
語
』
に
觸
發
さ
れ
て
「
狢
」
を
書
い
た
と
す
る
そ
の
指
摘
は
傾
聽
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
24）
勿
論
、
筆
は
世
に
言
う
靈
能
な
ら
ぬ
身
で
あ
る
。
こ
う
し
た
感
想
を
持
つ
の
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
、
そ
の
方
が
く
な
っ
て
後
の
こ
と
で
あ
り
、
「
そ
う
言
え
ば
、
後
で
考
え
て
み
る
と
…
…
」
と
言
う

の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
（
25）
諡
は
。
官
は
察
御
史
。
開
元
中
に
、
太
子
 事
に
至
っ
た
。
（
26）
原
文
は
!の
り
。「（
文
略
）
餘
慶
少
時
、
嘗
"日
於
徐
亳
夜
行
。
左
右
以
#
$
行
。
餘
慶
%轡
躡
之
。
&甚
。
會
羣
鬼
'火
而
坐
。
慶
以
爲
人
、
馳
而
遽
下
就
火
。
訝
火
(熾
而
不
煖
。
慶
謂
之
曰
、
火
何
冷
。
爲
我
)靴
。
羣
鬼
但
俯
而
笑
不
應
。
慶
*
+之
。
羣
鬼
悉
有
面
衣
。
慶
,。
策
馬
-之
、
竟
無
患
。
其
傍
居
人
謂
慶
曰
、
此
處
有
鬼
爲
祟
、
.之
多
斃
。
/君
竟
無
0
,懼
、
必
1助
也
、
當
富
貴
矣
。」
（
27）
2河
出
版
、
一
九
九
〇
年
。
な
お
、
同
書
で
は
、
「
陸
余
慶
」
を
「
陸
慶
」
と
す
る
が
、
こ
の
話
が
、
や
が
て
「
富
貴
と
な
っ
た
」
陸
余
慶
の
事
を
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
3植
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
（
28）
『
圖
中
國
文
4百
5６
』（
農
文
協
、
二
〇
〇
三
年
）。
（
29）
『
生
庵
・
三
亭
圓
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
幽
靈
名
畫
集
』（
本
稿
6
23參
照
）
0載
。
（
30）
そ
の
最
7
8な
完
9
こ
そ
が
、
水
木
し
げ
る
で
あ
る
こ
と
は
、
今
日
多
く
の
人
々
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
考
（
:子
）
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